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Orderd LiMgN can be viewed as a hypothetical zinc-blend (MgN) lattice partially filled with He-like 
Li+ interstitials. LiMgN is synthesized by direct reaction between Li3N(powder,99.5%pure) and 
Mg(rod,99.95%pure) with the molar ratio Li3N:Mg of 3:1. A tantalum was used as a crucible for LiMgN. 
The reaction is performed under N2 gas pressure of 500 Torr after the evacuation to 10-6 Torr. Typical 
reaction temperature and time are 400℃~900℃and 3h~12h, respectively. Samples are grown with a 
black and gray color . Peak of LiMgN by powder X-ray diffraction method was confirmed from some 
samples. Raman peaks were observed at 488 cm-1. But some samples were showed multiple Raman peak. 
Some samples was confirmed a single phase of LiMgN. The band gap was found to be 3.3 eV by the 
light absorption method. As a result of resistance measurement of pelletized LiMgN, it was found to be 
1.26 × 10 8 Ωcm. When the relationship between temperature and resistance of LiMgN was measured 
from 300 to 15 K, the resistance gradually decreased. The resistance of LiMgN did not become zero, 
and no superconductivity was observed. 
Key  Words  : LiMgN, superconductivity, Crystal formation 
 
 

























Tc =  x
𝑁𝑒
√𝑧
𝐾0         (1.1) 
 
Tc   :  臨界温度 
x    :  電気陰性度 
Ne  :  価電子数 




K0 = n(Fw/Z)         (1.2) 
nの超伝導材料の分類[22]は金属系に属するため n = 
3.65、Fwは超伝導の式量（イオンや組成式の中に含まれ
























LiMgNは Tcが 38Kから 39Kの超伝導体である可能性が
高い。 
 
3.  試料作成方法  
LiMgN は固相反応法により作成を行い、チャンバーに
よる熱処理を行った。窒素雰囲気中で窒化リチウムとマ
グネシウムを Li3N : Mg = 3 : 2 になるように 1.87ｇ、1.31
ｇ計量した。そして 10分間混合し、Taるつぼに挿入し、
ステンレス製チャンバー内に導入した。チャンバー内を
10-6 Torrになるまで真空排気を行い、その後N2ガスを 700 
Torr で 1 分 30 秒導入し熱処理した。温度プログラムは室








4． 実験結果  
本実験において作成された LiMgNを図 1に示す。 
 
 





図 2 LiMgN の X線回折パターン図 
 










図 3はレーザーラマン分光法による LiMgN のラマンス
ペクトルの結果を示している。図より 488[cm-1]にピーク













 図 5は LiMgNの試料を粉末にしプレス機で直径




図 6 LiMgNのオーム性の実証（室温） 
室温での LiMgNの抵抗値は 1.26×108[Ωcm]であった。 
 
 
図 7 LiMgNの温度と抵抗率の関係 
 




４．  結論  
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